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tilhat factors, institutional changes and policy objectives will  enter
into the preparation of the Connunityrs budget for 1978? The Conrnission,
having estabLished. its  own vieil on this subjects has sent a comrnunication to
tbe Coqncil-  andl. Parlianent; this will be discussed by the lllnisters of Finanrce
and Ministers for Foreign Affairs at a joint neeting in April.  Strictly
speakingl the present ain is not to draw up budget estinates for 1tJ8 or
cl.ecicl.e actual figures, but rather to work out an overall approach to the bucl'get
before setting in notion buclgetary proced.urerwith all  its various technical
aspects. A year ago when this procedure was used. for the first  time for the
19?? budget, all- parties expressed their satisfaction with this innovation  and
thought it  should be coutinued.
InstitutionaL chanees
The Connission  considers that 19?B will  nark a turning-point in the
history of the connrrnity buclget. Progression toward.s a systen of otm Tesources -
flred.ty the Treaties to come into full  force in 1tl8 -  should be accompanied
ty tfr" introcluction of VAT as the final element in this systen ancl the use of
the EIJA in bucl.get aceounting.  The year 1!J8 will  also be the first  fully
operative year for the corrrt of Auclttors, which vrill play an important role in
tire sor:nd. r""r"geretrt of the Communityf s finances. A more precise d.efinition
of the totaL figure to which the nargin of increase in non-conpulsory expenditurc
will  be applied and more stringent financial cotrtrol al-so belong to the
innovations introducecl to ensure souncl bud.getary  na;ragegent'
The Conroission is qrging the CorrnciL to adopt the sixth Directive on VAT
as soon as possibLe so th-t part of this tarc can be include<L in the Conrnunityfs
own resources from 1978, in i,ccord.ance  with longstanding  pJ-ans. The Commission
is also pressing the- dor:ncil to aclopt aLL the other Jneasures. proposed to inprove
the bud.getary procedure  and budgetary ma;iagement to "etrsure that all  these
provisi6n" "ir-function 
nornally fton 1978 onvrarrls'
Expendrlglg-po1&g '
In the Conmissionts view the 19?B burLget shoulcl- hiirge ol the follo'rling
four objectives:  containment of a,griculturaL  expend.iture, action on enploymeni'
and. econonic structures, greater independ.ence as regards enerSy and aici to
d.eveloping countries.
Aqricultuxal exPend'iture
Agricultural expenditr:re.acco.mts  fot 5gf, of a1l- bud-get cxpenditure;
a.rmost aLl of it  is used for th;";;"€"r""t  oil aoricurturiL markets and agri-1o
monetary expendi-bure. There is a good. reason for this:  iile Con-ar:-iii'by i:oi.;
bears fulL responsibility for  bhis sec-i;or. Ar4' 
"*Out:diture 
finlnced. by ihe
Comnunity  bud.ge-L metris less ei:pense cha.r,;ea-l1e io n;rlioiral buclge'Ls. !her.'l i;r
however, also a'itad reasorr.: lhe high lcvel rrf lroricl,i'i;ural pri,:es resui'i;s iri
costly surpluses of certain p;',rd-r;c-bs-; grr.fl the ttgrcei'rrtcurrecoies  are erpen.;j.ve,
too.  The Comnissio:i  stresses the nee:i'lo -- ar:d. is  sc:eking.to -  contai:r iliat
part of agricultural  expend.i'LLre irroug'ht abou'b by distortio:rts l-el;ween
Comnnunity  currencies and markc'b imbaLances, The Conrrissionts irrice prop,;sal:;
for 1977/JC ancl pla;-'.uecl recluction in monetary cornpensa-LorJ'  amor:::l;s are a firsb
step toward-s erad.ica-Ling the causes of the lr.igh 1eve1 of a;ricultu.ral- iir;,res.
Bnplo:y-meir.t anci cconomi.c s bruc i;ure,'s
The bu.dge-b must not only fj.i:a^ncc a.,ricrrl hu:'arl erper:.d.i'Lure, i'L also li:;.s'-lo
take accouirt of ctu:rent economic prcbl.,.m;;. The pl.,;;eii-l si-buatiolr  d"enand.'; ';hai
priority  be given to action o;r emploJrment and measures to itreirgtherr the
Communibyf  s economic structr:re.  Both the Social Fund. and Regional Fund ili1l
plaf a major role here;  the fr.md"s al.located to'tireur,  arrd. their  deployr,-rei:.irr,rill
be crucial factors itr the bud.getary  pfoced."rre forlh:-s  /eor.  The Conomission  is
of the opinion ihat grea-ter resources shculd be alloca'bed. bo tli,r Regional Fund.,
and that the activilies  of the Social Fund should be consolid.ated, if  they are
to be able to effectively conbribute to efforts  l,o rcduce tire high levei of
unemployuTent in the Community. The Commission hcipes that the Coi:ncil a;:d
Parlianent will  also recognise this necessity.
The Commrnityf  s inciustrial,  research ancl transpcrt policies must alsc be
tl.irected. to this end. However, here, rat;her bhan pursuing actual employmei:t
policyr it  is more important 1:o maintain and. reinforce thc Cornnunityrs competi{;ivc-
ness in the world markets,
Ind.ependence in respect of enerly;  aid to d.eve1oif,in,:: coLu)tries
The 1!ll  oil  crisis  d.enonstra-bed. the Coram'rnityts  vrealsiess as regards
enerry. The Conmission regrets that, despiie thc lesson this provided ar-"il
the efforts it  had itself  mad.e, the Conrnunityrs  posiiion is  scarcely be-Lter
than before.  ft  is i;rue thaf some programnes have'l-recn 1-a';"icireci.,  bui, o'Lhr":rs
are still  airraiting the Cowrciirs decision. The Comnrissioir hopes to enicr the
relevant expend.iture i::i tne 1!JB budget.
The Commissiou has no intention at proposing any new d.evelopnent  aid.
projectsr preferri;rg to contj-nuc.r aiid. reinforce projects which are already
'ander wayr but cloes intend. to step up the food. aid. pro5ramrne and has al-re;ldy
submitted. appropriate proposaLs to the Council-.
General aspects of i;he bud.,set
The Conraunity budget is very riiodes'b. In 1!15 Conr,runity exp,endii*re re.(rr€i-
sented O.6f, <tf the Communityf s gross national prociuct, whil-l ihe naticr-ai
lrudgets accounted. for betweer' QJ and. JOf" of 'the natioiral GldP. The Conmui:ity
buciget is -quite d.is'i;inct in substance from the:ra'lioi:ial budgets, insof,ar  ;;.c
aLmost 9C/' o! ile  fuitcis are u;jcd.'uo fiiiance intorventioi: operatior:s. Tht;e
primarily collce?n tlie mana";eme-r"it of agricul'b',:ra1 rarlie'is for itir.!.ch bhc
Coramnnity has soie reiponsibilif;',  a.nd acccuirt fr';r" 57;', of  i;otal. 
":uclgei 
exl;el;'ii.i;urr.
0l:her operir,tions firanced. by the Oonrrnii-riity 'l-rirrlJ'ei 
su1-,p.] enei:t nar'.ional ac+,:,'iri-i;j.es
and are psls p6r)-es-i;. In 1)ll  onl-y 2,1" of thc mo:lte;r slrerrlr 'b;i the Commr-r,ritr, r.c:-'b
oir social policy,  oni;; [.6/" o:: rcgional polic;y, ?.7'f, i,rl-, rerrearci:., rnciii;**1.:i,].
and tra;isport policJr and. J.1/, on developnicir'l policy.3.
The sheer volume of appropriations  which bas to be allocated. to automatic
a4ricultr:ral expencliture leaves little  scope for econorny. Neverthelessr  the
Comnission wiLL try to contain this expencLiture  ancl reduce the burd.en of agri-
cultural expencLiture  on the bud.get. IIew projects or increased activities are
planned. only for priority areas. The Connission thus intends to inpose on
itself the sane discipline it  requires of the llenber States and which it  con-
sid.ers vital in the battLe against inflation.
This cloes not nean that Commrxrity expenditure will  cease to riser as it
has d.one in the past. Although, lately, it  has gfordi] at the same rate as
riational butlgets, in 1)ll the figure will  be nearly four times that of
expend.iture in 1tJ1. This is a natr:ral progression. If  the Cororu.ity is to
clevelop, the Connwrity butlget wiLl autonaticalLy grow faster than national
budgets. However, since the Conrmnityts function is to take over activities
which can be more effectively carried out at Community rather bhan national
level, the Comnn:nityts expendi-bure nust in principle replace national
expenititure; it  d.oes not necessarily increase pubi.ic expend.lture or impose
a larger burd.en on Connunity taxpayers.
fn years to corne the present stnlcture of buclget financing may prove
inacleguate and. other methocls of financing rnay have to be consid.ered.. In the
ConniJsionte view the system of Conmwtity borrowing could. easily be developed'.
It  considers this nethocl of financing to be pariicularly suitable for
structural neasures and in the fieLd of emplo;roent.KOMM'-#IONEN  FoR DE
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ORIENTATIONS  POUR LE BUDGET 1978 DES COMMUNAUTES  EUROPEENNES
eueLles donn6es, queLs changements  institutionneLs, quets objectifs poL'itiques
devra-ton prendre en consid6ration tors de lt6tabLissement  du budget des CE
pour 1978 ? La Commission a plis  position sur cette question et vient Ce trans-
mettre une comnunication au ConseiL et au ParIement.Les rninistres Ces finances et
des affaires 6trangdres en discuteront en avriL Lors drune session commune. IL ne
sfagit pas encore A proprement parLer dr6tabt'ir Le budget pr6visionneI pour
197-8, ni de fixer  des chiffres.  Mais iI  convient drdLaborer une approche
gLobaLe du budget avant de mettne en oeuvre La proc6dure budg6taire dans tous
ses d6taiLs teihniques. Lorsque cette proc6dure a 6t6 suivie pour Ia premidre
fois,  iL y a un an/ pour Le budget 1977, toutes les parties concern6es ont
juge que trinnovation 6tait  utite  et devait 6tre reconduite.
Changements  institutionneLs
La Commission estime que 1978 doit 6tre une ann6e charnidre pour Le budget
communautaire.  Le passage aux ressources propres, fix6 par Les Tnait6s pour
1978 devrait staccompagner de La mise en pLace de la TVA comme 6l6ment
finaL de ce systdme et par Lrintroduction  de ItuCE dans ta comptabitit6 budg6-
taire.  1978 devrait 6gatement 6tre La premidre annee de p[ein exercice de Ia
Cour des Comptes  europ6enne qu'i est un eL6ment important de ta bonne gestion
des finances de La Communaut6.  Une d6finition pLus cIaire de trass'iette, sur
base de taquette Les taux dtaugmentation des d6penses non obtigatoires sont
appLiqutis, ainsi qutun renforcement du cont16[e financier font 6galement
partie des innovations en vue dtune bonne gestion budg6taire.
La Commission insiste aupres du ConseiL pour qut'iL adopte Ia sixidme
directive TVA, Le pLus rapidement possibte, afin que Les ressources  propres
de La Communaut6 puissent 6tre pergues comme une partie de cet imp6t i
partir  de 1978, ainsi que ceta 6tait  pr6vu depuis longtemps. La Comnission
insiste 69aLement pour une adoption imrn6diate pan Le ConseiL de ta 16soLution
visant i  appL'iquer IrUCE au budget dds le 1er janvier 1978. Enfin, etLe
demande au Conseit dtadopter tous Ies autres projets qui Lui ont 6t6 soumis
pour am6tiorer ta  proc6dure et ta gest'ion budg6taires,  afin que L'ensembLe de ces
di spos'itions puissent fonctionner normaLement dds I texer cice 1978.
PoLitique de ddpenses
La Commission est'ime que Le budget de 1978 doit 6tre ax6 sur Les quatre thdmes
suivants : maitrise des d6penses agricoLes, actions pour L'empIoi et pour
Les structures 6conomiques, une ptus grande ind6pendance 6ne196tique,  aide
aux pays en voie de d6veloppement.-2-
Df.ssrses aqri coLes
!.t-!-5.+
qgq d6pgnses, agricoLes repr6senten'i  68 i( des d6p-enseq' budgtttaite,s;.  lr"f, Flf€4[ft
qq3,A{,itd est. Goncentr6e sur La gestion des narchds et [es,, {{penses, ag.rt!* 
- rffi taines. I.L y a une bonne ra'ison ir ce phdnomdne : ce secteur rel&ryg il*frtp4||dff
iirt*€gr.,atement de La comp6tence  communautaire,  Ce qtri est financ6 sq;q' l{S Utf,Qffi
db, tr.E, Qqrnmunaut|, c'est autant de depenses en npins pour Le,+ btldgetg B€fttt$tqfr$q
ffiiig i,l y a aussi une,mauvaise  raison :  Le nivear-l 6,[ev6 des prix agp,tqg{€
efit:qq,?pe, pour certains Broduits des exc6dents qui, cofitent otqBr. Et l+oe tmfiF{bfiqg
rllQ{lteg. io0tent cher, etLes aussi. La Commission  sou,Ligne [a. n6cessitr€t G W{r?WJit
trg'k{ft de pridui,n€, ceLLes.des d6penses agricoLes qu,i proviennent de, ditiqffiyf$f$-n*
d*.* ae,lations mqndtd.'ifes et de dds6quitibres  du manch6- Ave,Q se,s' PfiQgfi*r#im*
cg{fgs*?rientr  Les Fri,x. poun 1977/78 et [a r6duction des montants, conpefts+rip.ni0q+
ngn6-ta;if?:e6,,  La Commission a, fa'it un premien pas en. vue dte[imlner liq* G"ajeq"iffii d*
Rirv,&€U, etev6' des ddpenses agri cotes
Etrs*,Loi' et structures 6conomi ques
tb...,+.t--
Qn, dFho,nsl des ddpenses agricotes, [e budget devr'a, te{rt,E aolnRt.e de-q'pne.btig{ffi
Eqpne{Digile,s astuets. vrt, La.situat'ion, La principaLe prrioritd-  de,u,t}* &'|'a gqqg',F4ff*
e1Jl-(,r rp€surles en faveur de Ltemploi et au renforcement  de' !a stnrc-t:lrfer QqeFQmlfu"S
dg, ka Ccmmunaut6. Le Fonds social et i.e Fonds r6gionaL auront qE ttqte qqgqffi;f6li
dgns ce contexte. Leurs dotaticn et uri i'isation seront dpnc de,s: Bp.rrnFi$""o{tils  Cs'
t.q'p.rloc6dure  budgd'ta,!re de cette a,'.tnee" Sei-rn Ia Commis'sion'"  j'[, cqnu,ilryg$ ,
dl,aUq_neRtgr' Ia dotation du Fonds ndgionaI et consotider LtaC.tiat*iQ6,  cfi1,r Fgffi
q.p'fita& qi; Lton veut qutii.s puissent contribuer efficacement  a: !a [114;b.!e'gAffttf$
li.e ch$,*age 6LevA dans la Cornmunaute.  El.Le espdre que Le Csnseii!: et t"+ FqNF,t$ngl{"r'
A,{${' qgftsir, necQnnai ssent cette n6cess'it6.
keg qqbi,qiques industrielte, de l-a recherche et des tnansporrt+ CE: q4 qqm*ggfiHtft$:
dp;i;r{g,ryfr a.l",ter dans te m6me sens. Dans ces domaines, iL srag.it moi"ns dF nef#f,*
dtnEetnmnt,  unq potitique de L'empLoi que de' mai:nteqri'n et de. nqnf,orqqc'QA
eemli$iQivit'6.dg La Commr.rnaut6 sur Le p,lan i,nternationat.
tn$Cgeggnge-ene  rsgt j oge- e3, a i de- au x-pgn g n- vo i e !e-{g vg t gpgeEegt-_
Qai c'cise p6tro[i'6re de 197.3 a demontn6. La faibtesse @. ta Cgpmunauit6,Wfl  ldg
B,[ren &*e*getiqpg,. La Commission regrette gu'en d6p,i,t de, cq.t't'e l:s-Ggnr. eq tf*ftgf€!
s€$. efSgt.ts," La: Commungutd ne soit pas beaucouB' nie,ux. m.gnie. el*l,gufdqliq'i:'.. &*,cn,
sQlr^ cfftains Br.ogrammes  ont 6t6 mis en reute, mai.s, di'+r!re,s, sgFlt.o€F* ${1r1 li*
tab.l^e d$r ConseiL. La Comrnission compte inscrire Les depe-nse.+ $"x 6f,.€.ry4fit,*ry
hsdsst, 1978.
En qE, qui concerne L'aide au deveLoppernent, La Commis,s.ie.n ;qiq pffi ltt'io8*t#?Iq+
$p, prqqoser des actions nouvel-l"es"  ELLe compte pLut6t ppur"sr"r,i'grq  eq atne,t,lqlfql
(eE esitiArrs; dqj,i en route. En r:a::iere dnajde aLimentaiF&r. [-a QgtfftffiS.,g,ftqnr $tqp
u.n, ac.croissement sign'ificatif " E!-Le a dejd scumis des. p'-l"eposi,tf,ons  A G6 sl{it$q: ff*.
eonsei L.
Wt
L,e,h$6et.  communautaire  est tres modeste. En 1976,. !es; ddpenseq  dp,q eE e6fg.
alrteint 4,.6 7, du produit nationaL brut de La Coflmunalrtqr,  alors, qu$ qq* bf$-naq*
npfi:i$na.Ux repcd:sentai:ent 45 a 50 % du produit nati.onal.- [ans, sgn qo*terrq&,, [e
bud*nt:9S distingS,re  clainement des budgets na'tionaux pes tq, fa,i,tt q4,lT,!: qqFS*S@'
i,$.qq$,l,tFrrd's de 9A % de credits dtintervention, Ces intervent,ions  sor"lt, qgpeg$irf
srliF'l:&.i,gggt"ion des mar,ch6s agricoles, qui reLd,ve. enpii€remq$t-: CB, !'ar Qqfifif*Fqgft{Ar"
\-3-
et qui coq)orte 67'/, du budget tota[.  Les autres actions, par contre,
compLdtent tes actions nationaLes et sont drune importance r6duite z en 1977, La
Communaut6 nta consacr6 que 2% de ses d6penses d La potitique sociaLer 416%
i  La pofitique r69ionaLer 2r7 7. A [a poLitique de [a recherche, de trindustrie
et des transports et 3r'l % A La po[itique de d6ve[oppement.
La concentration sur Les ddpenses agricoLes automatiques  rend tnds difficiLe
Ies 6conomies  poss'ibtes. N6anmoins, La Commission essaiera de timiter  Itaugmen-
tation de d6penses : eLLe vise i  r6duine Le poids des d6penses agricotes. Ette
nrenvisage  des activit6s nouvetLes ou accrues que pour des actions plioritaires.
ELte srimpose donc i  ta m6me disciptine quretLe exige des Etats membres et qurelLe
juge n6cessaire pour Lutter contre tr infIation.
Ndanmoins, Les d6penses communautaires vont augmenter,  comme cr6tait  le cas dans
Ie pass6. Bien que ces derniers temps, Leur croissance 6tait  ident'ique  aux
budgets nat'ionaux,  eLLes ont, en 1977, pnesquequatre  fois  te voLume de 1971.
Ceci est dans ta nature des choses. Si ta Communaut6 doit se d6veLopper,  Le
budget communautaire  devra connaitre une croissance pLus forte que tes budgets
nationaux. Mais puisque Ia vocation de La Communaut6 est drassumer des t6ches
qui sont mieux accompties au niveau communautaire qurau niveau nationa[, Les
d6penses communautaires devraient  en principe rempLacer des d6penses nat'ionaLes;
et[es nraugmentent pas n6cessairement  Le voLume totaI  des d6penses pubtiques,
ni ta charge du contribuabIe dans ta Communaut6.
II  se pourrait, dans Les ann6es 6 venir, que La structure existante du financement
du budget srav6rera insuffisante et que drautres types de financement doivent 6tre
envisag6s. Drap16s Ia Commission,  Irinstrument des emprunts communautaires
pourrait certainement 6tre d6vetopp6. Ce mode de financement tui  sembte panticu-
Ii6rement bien adapt6 pour Les actions en matidre de structure et drempto'i.